






















　　I reviewed Japanese and American studies on restraining juvenile delinquents and ex-
plored which parts of the studies were well discussed and which were not. I classified the lit-
eratures into four groups along two axes. One axis classified studies into those on individu-
al characteristics of juveniles and studies on the relationship between the individual and his 
or her environment. The other axis classified them into studies on analyzing juvenile delin-
quencies and practical studies on restraining delinquencies.
　　I found that the paradigm of the studies on risk assessment differs from the paradigm 
of those on restraining delinquencies.
　　In my opinion, practical studies on strengthening the ties between delinquents’ families 






An overview of current studies on the prevention of juvenile 
delinquency and directions for future research


















　米国の文献については，文献検索エンジン PubMedを使い，学術雑誌 “Psychological 
bulletin”，“American Psychologist”，“American Journal of Psychiatry”，“Journal of 


















































































































の結果は，Ⅰ型 3編，Ⅱ型 2編，Ⅲ型 1編，Ⅳ型 16編であった。
 （1）Ⅰ型





























































































G.L.,Lochman J.E.,Coie J.D.,Greenberg M.T.（2004）が示すように，早期に介入するといっ
た介入の端緒をつかむために，リスクアセスメントは機能するのではないかと考える。
　Ⅳ型においては，個々人の事前のアセスメントは不要とされる（A.E.kazac, Kimbery 
Hoagwood, John R. Weisz, Korey Hood, Thomas R. Kratochwill, Luis A. Vargas, Gerard A. 
Banez（2010））。そもそも，いかに多様な対象に有効なプログラムとなり得るかが，再非行防止
のプログラムの課題にもなる（Leslie D. Leve, Patricia Chamberlain, John B.Reid（2005），
Patricia Chamberlain, Leslie D.Leve, David S. DeGarmo（2007），Howard A. Liddle, Cynthia 





























 3 ）Multisystemic therapy: MST　吉川（2008）によると，複数の介入的視点を持った包括的なアプロー
チであり，社会生態学的視点に立ち，児童，青年に最も大きな影響を及ぼす養育者たる親に直接働きかける，
比較的短期の集中的なプログラムである。
 4 ）養子プログラムMDFTは，Multidimensional Family Therapyの略である。
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# TCPFQOK\GF ENKPKECN VTKCN QH OWNVKU[UVGOKE VJGTCR[
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